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Abstract
 
Twelve years have passed since the Open Colege of Hachinohe Institute of Technology
(HIT)started and,al the departments participated in the open colege for the third time.The
 
aims of the open colege are to make open the information of HIT,exchange the ideas,
understand each other and contribute to culture and industry in the community.The open
 
colege would be the best way to achieve these aims.This year the open colege is characterized
 
by these points:first,al the courses are opened,secondly they are extended from May to
 
December and thirdly those who take courses are asked to pay part of the expense.Each course
 
has the unique content of each development.There are one practice in information technology,
one is Robotics,one is given in introduction producing a cheese,and three lectures in introduc-
tions giving different topics each time.As a result,al the courses have met the needs and
 
expectations of the community and received a favorable response,which has given the members
 
of HIT great satisfaction.According to the questionnaire,most people approve of the courses,
while they ask that the open colege should be extended to another places and to longer period.
The open colege not only contributes to the understanding and the development of HIT but also
 
to the progress of the culture and industry in the northern Tohoku district.
:open colege of Hachinohe Institute of Technology,information technology,
Robotics,cheese,lectures
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大学側スタッフ 10  14
アルバイト学生 5  2







































































































































































































































































































































































































































































4. ま と め
平成16年度八戸工業大学公開講座を，何の事
故もなく無事に終えることができた。どの講座
も受講生の真剣さが感じられ，活気に溢れてお
り，また講座を楽しんでいる参加者が多数見ら
れた。今年度の成果を纏めると，1)特徴のある
講座の人気が高い，2)受講料を考慮した講座
の充実度が高い，3)学生アルバイターが好評
であった，4)街中での開催は受講生を集めや
すい，5)市の広報やメディアをできるだけ利
用する，6)参加者から次年度テーマの提案が
なされるなどすべての講座で継続要求が出され
た。7)仙台で初の公開講座を実施したが，参加
者も多く，質問が出るなど好評であった。スタッ
フの中でも，学生にとって，受講生の真摯な姿
に触れ，普段受けたことのない質問に答えるな
どの経験は，コミュニケーションの向上を図る
上で最適の場となった。学生が社会人と交流す
ることが重要であることを示している。終了後
のアンケート結果は，受講生の充足度の大きさ
を示しており，開講側ではこの講座を発展的に
維持することを認識した。また，講座に参加す
ることが楽しいという評価がひとつのキーワー
ドであり，この点を開催側が意識することも重
要である。課題として，開催場所の拡大や開催
期間の延長，受講料と参加人数の整合を図る，よ
り多様なテーマを設ける，複数回の開催など新
たな要望も聞かれ，これらの意見を真摯に考慮
する必要がある。また，本学が受審した日本技
術者教育認定機構（JABEE）との関連から見る
と，公開講座は直接社会に開かれており，学内
の教育・研究情報の公開と相互利用としての役
割も果たしている。今後，計画中の図書館情報
メディアセンターとの整合性を考慮する道も開
かれている。公開講座の開催が八戸工業大学の
理解に繫がり，大学を発展させる契機を与え，北
図8 八戸工業大学における衛星データと地上観測
器による環境観測システム 図9 GIS（地理情報システム）化と予測
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東北の文化の発展や産業の進展に結がることを
願うものである。学内の関係部局の方々に心よ
り感謝申し上げる。
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